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 Abstract:  This report summarizes activity at the S17 base on the Antarctic ice sheet near 
Syowa Station in 2006-2007 summer. The description focuses on the period from the 
opening to closing of the S17 base. The appendix lists daily activity in detail.
 The atmospheric aircraft observation (ANTSYO II: Antarctic Flight Mission at Syowa 
Region II) was carried out by using the S17 base runway in cooperation with AWI (Alfred 
Wegener Institute for Polar and Marine Research, Germany). From 7th to 24th of January 
2007, 15 times observation flights totaling 42 hours were carried out successfully. The 
surface meteorological observation system (air temperature, humidity and so on), 
ceilometer, aerosol particle counter, snow particle counter, anemometer and radiometer 
were maintained for about a month. Additionally, small model airplanes were used to 
obtain meteorological data in the boundary layer.
 The personnel who took the aircraft observations included Japanese, Germans and 
Swedes, all of whom came into/out of S17 via aircrafts. Others who maintained the S17 
base and took ground based observations came into/out of Antarctica via the Japanese 
icebreaker Shirase.







空機 Polar2を使った日独共同航空機観測（ANTSYO-II: Antarctic Flight Mission at 
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1．は じ め に




気観測はその 2年目（ANTSYO-II: Antarctic Flight Mission at Syowa Region II）にあたる．大
気観測については，2000年からドイツ，アルフレッド・ウェゲナー極地海洋研究所（以下，
AWI）と共同で進めていた北極域におけるエアロゾルと放射に関する研究と観測
（Yamanouchi et al., 2005; Hara et al., 2002, 2003）を発端とし，北極との対比という視点をも







が 払 わ れ て き た（林，2001a, b; 原，2003; Hara et al., 2004, 2005, 2006; Osada et al., 2006; 

















者を加えた航空機観測を主とする 9名の人員，及び S17拠点維持と地上観測を主とする 4名
の隊員が中心となって活動した．航空機観測に携わる人員や物資を S17拠点に輸送するため
には，東南極において国際的に整備され始めた航空網である DROMLAN（Dronning Maud 


























1 月 5日にオーストラリア航空機（CASA-212）の飛来，6日にドイツ観測機 Polar2
（Dornie228）の到着，7日に南極観測 50周年記念企画（オープンフォーラム南極中継）の一
行（現地での呼称に従い本稿では VIPと記述する）及びベルギー隊員 3名を乗せた
DROMLAN運用機 Basler（BT67）の到着，8日に Polar2関係者を乗せた Baslerの到着と連日
の航空機発着となった．S17拠点を基点とした Polar2による観測は 1月 7日から 24日まで







Table 1. Number of persons who arrived at/left S17 by aircraft, and fuel amount
(in unit of drums)which was supplied at S17.
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訪者はすべて航空機により発った）．
Baslerへの燃料提供は，拠点運営中に JET-A1燃料ドラム缶を 75本，拠点運営期間外（12







小型模型飛行機の飛行実験は，Polar2及び Baslerが S17拠点を出発した後の 1月 27日～ 2
月 2日に同行者の実験と合わせて行った．
基地の撤収作業は 1月 19日から準備を始め，地上観測機器を含めた本格的な撤収作業は





S17拠点運営期間以外に DROMLANに関連した Baslerの飛来が 2回あった． 1回目は 12





現れている．月平均を施すと 03 LTに最低気温（－10℃程度），15 LTに最高気温（－ 2℃程
度）が現れた．風速の日変化も顕著で，月平均値において極大（10 m/s程度）は 05 LT，極














図  1　2007年 1月の S17拠点における地上気温と風速．
Fig. 1. Surface air temperature and wind speed at S17 in January 2007.
表  2　Polar2観測及び S17拠点運営に関わった航空隊と第 48次 S17専任隊員・同行者
Table 2. List of participants in the Polar2 observation and S17 operation, and observers.
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航空宇宙センタ （ー以下，DLR）に所属する．航空機に乗り込む観測者は，研究者が 3名（ド






である．エアロゾル光学式粒径別計数器は，直径 0.08 μm以上から 0.5 μm以上の小粒径エ
























た．第 47次，第 48次隊長には，電子メールにより通報した．飛行中の Polar2からは地上に
待機する整備士へ 15分ごとに現在地点の連絡を行った．
図  2　Polar2上部の空気取り入れ口．駐機中は取り込み口にキャップをしている（写真中の黒色部品）．
Fig. 2. Air intake on top of the aircraft, Polar2.
図  3　機内の測器とサンプル大気用の配管．
Fig. 3. Instruments and tubing in the aircraft.







1月 7日から 24日まで 15回，合計時間約 42時間の観測飛行を行った．各飛行の時刻





ファイル観測 4回，海洋上の鉛直プロファイル観測 5回（海氷域 2回と開水面域 3回）を
行った．第１回目の飛行では氷床上の 2地点で鉛直プロファイルを測定した．鉛直プロファ
イルは，ブリーフィングを通してあらかじめ決められたいくつかの高度で一定高度を保つ飛
表  4　Polar2観測期間中の標準日課． 
Table 4. Reference time table during ANTSYO-II.
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行（レベルフライト）中の測定により求められる．今回設定された最高高度は 24000 ft（約
7500 m）であった．対地高度 1000 ｍ以上では気圧高度で飛行高度し，1000 m以下での飛行












表  5　観測飛行の日時（昭和基地 LT）と目的地等 
Table 5. Observation fl ight list.
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図  4　各飛行観測の目標地域（丸印と表 3に示す飛行通番）．目標地域は鉛直プロファイル観測地域，
放射観測地域などを意味する．NOAA衛星画像は 2007年 1月 15日受信の可視画像． 
Fig. 4. The target areas (blue circles) of fl ights, accompanied with the serial number of the fl ight as shown
in Table 3, on the visible image of NOAA received on 15 January, 2007.
表  6　S17拠点運営期間中の通信機器と用途 




















全域の情報は DROMLAN気象局を担当する Neumayer基地から得た．また，UCAR（The 
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図  5　滑走路の雪面 の様子．
Fig. 5. Surface condition of the runway. 
図  6　駐機場における航空機運航用物資配置の様子．上図 :航空機用発電機（GPU : Ground Power
Unit）（左奥）．下左図 :酸素及び窒素ボンベ（手前），観測機器用発電機（奥の幌橇），航
空機用予備部品（奥のジュラルミン箱）．下右図 :燃料橇の配置（右奥）．
Fig. 6. The upper panel shows the GPU (Ground Power Unit) for aircraft on the left hand side of the aircraft.
The left panel shows Oxygen and Nitrogen cylinders, a yellow sledge in which a generator for 
























Table 7. Sharing of specialized items between NIPR and DLR.
































Fig. 7. Location of the sensors for ground based observations.
図  8　基地南側の集中観測地域の様子．
Fig. 8. Photo of the observation fi eld to the south of the building.
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ト研究として南極での利用を目指している機体である（船木ら，2006）．これまでの国内実
験で気象観測の成果が出ている（平沢ら，2007a, b）．耐風性能（約 30 m/s），到達距離（500 
km），到達高度（5700 m）の国内実績は最も優れているが，巡航速度が速く離着陸に比較的
高度な熟練性を要するため第二優先の機体とした．Ant-Plane 3号機は予備機体とした．
Polar2の観測が終了し航空機観測隊が S17拠点を去った 1月 27日から準備を開始し，1月





風速条件が整う 15 LTから 20 LTの時間帯に観測を実施した． 1月 29日に高度 300 mと 500 




31日夜から Ant-Plane 3号機の準備にかかったが，2月 1日から天候が悪化し最終的には
昭和基地基準の C級ブリザードとなって，時間切れ中止とした．
5．S17の航空拠点，観測拠点としての今後の利用に向けて
昭和基地から 20 kmほど離れた南極氷床上の標高 620 mの S17拠点に滑走路，高床式建
物，及び仮設テント等を整備し，15回，42時間に及ぶ航空機観測，及び DROMLANをはじ
め 8回の航空機運航に対応した．今回 DROMLAN航空拠点として初めて本格的に利用され
表  9　小型模型飛行機の諸元 























































of Commitment by the National Institute of Polar Research and the Alfred Wegener Institute for Polar 
and Marine Research on Cooperation in Research and Logistic Operation in the Arctic and Antarctic）
（2001）に基づいている．
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付録  1　S17拠点の日々の活動と滞在人数（各日にちの上段 : 宿泊人数，下段 : 日帰り人数，
合計 : 宿泊，合計 2: 日帰り含む）
Appendix 1. Daily activity at S17 and number of persons.
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付録  2　航空機観測の事前準備と訓練
Appendix 2. Preparatory work and training for aircraft observation.
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